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Abstract
Mckinley and Mone (2003) argue that existing organization theories
are so incommensurable one after another that they do not have quality
adequate for modern science. This paper tries to tackle this thesis theo-
retically as follows: to review it in detail, to compare the logical con-
sistency among three schools, i.e., Uno school of Marxian economics,
structural school of organization theory, so-called Chandlerian of busi-
ness history, concerning the essence of vertical integration, and to point
out the covert limitations inherent in three“hands,”i.e., invisible, visi-
ble, and vanishing. After all, we discuss a way to put the theories which
Mckinley and Mone regard as incommensurable into order.























and Van de Ven, 1983）とデイビスとパウエル（Davis and Powell, 1992）に
したがい，コンティンジェンシー要因に基づく個々の組織の課業環境への形
態的な適応とみる。マクロについては，ディマジオとパウエル（DiMaggio
and Powell, 1983)，ハナンとフリーマン（Hannan and Freeman, 1977)，ス


























サンダーとランドロフ（Alexander and Randolph, 1985)，ドレイジンとヴ
ァンデヴェン（Drazin and Van de Ven, 1985)，グレソフ（Gresov, 1989）
等によって展開されてきた。その源流は，ローレンスとローシュ






























































副産物である。ハナンとキャロル（Hannan and Carrol, 1992）による密度依











ディマジオとパウエル（DiMaggio and Powell, 1983)，スコットとマイ
ヤー（Scott and Meyer, 1983）によると，新制度理論は，個体群生態学とは
異なり，個々の組織が直面する環境ではなく，もっとも抽象的な社会的現象
や社会過程が構造的な決定要因であるとみている。
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